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Summary
　Recently, the number of middle–aged and elderly orthognathic surgery patients with un-
healthy oral conditions has been increasing. Although an interdisciplinary approach in-
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は 6│及 び │	 8 の み が 歯 冠 を 有 し て お り，
5 4│1 2 4 5 6 7 ， 7 6 5 4│5 6 の歯冠は崩壊
して補綴物は認められず，Eicher の分類では C1
型を呈し , 咬合高径は失われた状態であった








volving orthodontist, oral surgeon and prosthodontist is required in orthognathic surgery 
of these patients, deciding the jaw position after orthognathic surgery is difficult due to 
unhealthy oral conditions such as edentulous jaw and tooth loss. In the recently study, 
preoperative simulation methods for orthognathic surgery have been developed through 
the use of virtual reality computed technology. A male first examined at the age of 36 years 
and 7 months was diagnosed as having mandibular protrusion with multiple tooth loss and 
mandibular deviation. The patient was treatedinterdisciplinary by a team of specialists in 
surgical orthodontic, dental prosthetic and periodontal treatment. Using the interdisciplin-
ary approach and haptic device with virtual tactile perception showed satisfactory results 
with regard to occlusal correction and aesthetic outcome in a patient with multiple tooth 






4 ）パノラマエックス線写真：5 4│1 2 4 5 6 7 ,





1 ） 残 根 状 態 で あ っ た 5 4 │ 1 2 4 5 6 7 ,










4 ）術前 CT は，本症例の咬頭嵌合位が不安定で
あるため，咬合器上の模型からシリコン印象材に




















1 ）保存不可能と診断された 5 4│1 2 4 5 6 7 ，
7 6 5 4 │ 5 6 を抜歯し，咬合高径の獲得のため
補綴専門医により治療用義歯を装着した．クラス

























顎変形症手術時の bite splint 作製：
　bite splint は術前の上下顎位置を規定するため
の bite splint 0と下顎骨骨切り後の下顎骨位置決
定用の bite splint 1を作製した．この際 bite 




蓋に適合させる方式の bite splint 0を作製した






ことが出来た（Fig. 4 B）．術後 3 か月で治療用
義歯を再製作し装着した．
術後の治療評価：
1 ）顔貌所見 : 正面観では左右の非対称性は改善
し，側面観で下顎の突出の改善が認められた
（Fig. 5 A）．




±0 mm を示したが，治療用義歯の 5 4 3│4 5 ，







33.5°から38.5°に増加し Occlusal Pl. は9.0°から
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